Reproductive performance in mice selected for divergence in body fat content.
Correlated responses in female reproductive performance were studied in lines of mice selected for high (HF) and low (LF) fat content relative to a randomly selected control line (RC). Selection was based on an indicator trait of body fat percentage in males (epididymal fat pad weight as a percentage of body weight at 12 weeks of age). LF mice showed a positive correlated response (P < 0.05) in number of pups born (NB), whereas HF showed no significant change. The increase in NB could be explained partially by an increase in ovulation rate (adjusted for body weight at mating; P < 0.01), measured as number of corpora lutea (CL) 16 days postcoitus (P < 0.05) or number of ova (OR) shed 2 days postcoitus (P < 0.01). Asymmetry was observed for CL (P < 0.05) and OR (P < 0.01); the major correlated response was observed in the LF line. Preimplantation and total embryo survival were higher (P < 0.01) in LF than in HF mice, whereas no significant divergence was found for post-implantation embryo survival. Reciprocal crosses of HF and LF lines allowed partitioning of divergence in OR into maternal (P < 0.10) and individual (P < 0.10) effects with LF being larger than HF. No significant heterosis was found for OR or mating weight. Body weight at mating was larger in HF females than in RC controls, while LF females were larger than controls in one experiment and not different from controls in a second experiment. Therefore, body weight at mating did not explain the positive correlated response in ovulation rate observed in the LF line. ZUSAMMENFASSUNG: Reproduktion in gegensätzlich auf Körperfett selektierten Mäusen Korrelierte Selektionswirkungen auf weibliche Reproduktion wurden in Linien untersucht, die auf hohen (HF) oder niedrigen (LF) Fettgehalt selektiert worden waren, relativ zu einer zufallsgepaarten Kontrolle. Selektion beruhte auf Nebenhodenfett, korrigiert auf 12 Wochengewicht, als Indikator-merkmal. LF Mäuse hatten signifikant höhere Zahl geborener Junge (NB), HF zeigten keine signifikanten Wirkungen. Die Steigerung von NB kann teilweise durch hochsignifikante Steigerung der gewichtsadjustierten Ovulationsrate, gemessen als Zahl von Gelbkörper (CL) 16 Tage postcoitus oder Zahl Eier (OR) 2 Tage pc, erklärt werden. Asymmetrie zeigte sich für CL (p < .01) und OR (p < .1), aber keine signifikanten Unterschiede zeigten sich für Post-Implantations Überleben. Reziproke Kreuzungen von HF und LF erlaubten Aufteilung der OR Unterschiede in maternal (p < .1) una individuell verursachte (p < .1) Wirkungen, wobei LF größer als HF waren, aber sich keine Heterosis für OR oder Gewicht bei der Paarung ergab. Dieses war in HF Tieren höher als in RC Kontrollen, was bei LF Tieren in einem, aber nicht im zweiten Versuch zutraf, so daß Körpergewicht nicht die korrelierte Wirkung auf OR erklären kann.